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Ambiguity and Clarity of William Wyler’s Mise-en-Scène in The Little Foxes (1941): 
Reconsidering André Bazin’s Realism Film Theory
Takuya IGARASHI
Abstract
　This paper examines the mise-en-scène of William Wyler’s The Little Foxes (1941), in particular the composi-
tion in depth. It is well-known that André Bazin, a French film critic who profoundly influenced French New 
Wave filmmakers, highly praised Wyler’s films. Bazin recognizes the value of composition in depth in that it can 
preserve the ambiguity of reality, which is the core of his film realism. However, in the case of Wyler, Bazin 
appreciates his “clear” mise-en-scène that featured hardly any ambiguity. Why did Bazin praise Wyler’s films 
against his own theory? How does the “clarity” of Wyler’s mise-en-scène differ from Jean Renoir’s or Orson 
Welles’which Bazin also praised for masterful composition in depth?
　This paper investigates the primary source of The Little Foxes, owned by the Margaret Herrick Library, Acad-
emy of Motion Picture Arts and Sciences, and compares the scripts and camera log for the film. It analyzes 
Wyler’s manner of handling depth of field, off-screen space, and lighting techniques in detail so as to elucidate 
the “clarity” of Wyler’s mise-en-scène.
　The final aim of this paper is to reconsider the contradiction of Bazin’s realist film theory. Jean Mitry, a film 
director and critic, discusses how the deep-focus cinematography Bazin admired provides directors with a free-
dom of expression and does not provide spectators with the freedom to draw their own conclusions. To prove his 
point, Mitry uses a scene from Wyler’s The Best Years of Our Lives (1946)　and demonstrates that the viewers’ 
attention is drawn to the actor’s actions. This guided attention contradicts with the viewer’s freedom to take in 
the ambiguity of reality. By adopting Mitry’s standpoint, this paper seeks to reveal the contradiction of Bazinian 
film realism.
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的な効果の例をバザンはウェルズの『市民ケーン』
（Citizen Kane，1941）やルノワールの『ゲームの






























































の最良の年』(The Best Years of Our Lives, 1946) の
薬局のシーンで登場するヒロインである (Mitry 
















不可能性と不確実さに基づいている (Mitry 1990, 













者に集中された」とまで述べている ( バザン 1970, 





































































撮影は 1941 年の 5 月 14 日に行われ、テイク数は






798 から 807 までの間に現像に回されたテイク数は
91
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Trap, 1929)、『砂漠の生霊』(Hell’s Heroes, 1929)、























　　  出の年号は「カイエ・デュ・シネマ」誌の第 1 号（1950
　 年）による。他にも 1952 年の論文と、1955 年の論文 
　 とを合わせて改稿されている（バザン 2015, 134-135; 




























おく。まず 1942 年の第 15 回アカデミー賞では『ミニ
ヴァー夫人』（Mrs. Miniver, 1942）で助演女優賞を獲






















　　 Folder 290：戯曲版脚本（1940 年 2 月 12 日にコピー。 
　 初演は 1939 年 2 月 15 日と記載。）
　 Folder 291: リリアン・ヘルマンによる脚本第 1 稿（年 
    号・日付不明。）
　　 Folder 292/293: リリアン・ヘルマンによる脚本第 2
   稿（共に 1940 年 6 月 5 日にコピー。）
　　 Folder 294/295: リリアン・ヘルマンによる脚本最終稿
　　 （年号・日付不明。）
　　 Folder 296/297: アーサー・クーバーによる修正稿第 1
　 稿（Folder 297 のみ 1941 年 3 月 17 日と記載され、ワ 
    イラーの署名あり。本稿よりサミュエル・ゴールドウィ
    ンによる機密保持の注意書きが冒頭部に記載されてい 
    く。）
97
????????The Little Foxes, 1941????????????????????????????????
　 Folder 298/299: アーサー・クーバーによる修正稿第 2 
    稿（Folder 298 はシーン 159 まで記載。共に年号・日 
    付は不明。）
　 Folder 300: ドロシー・パーカーとアラン・キャンベル 
    による最終稿（日付は 1941 年 4 月 15 日と記載。）
　 Folder 301/302: 最終稿以降に手を加えたと思われ 
   る脚本（年号・日付は不明。Folder 301 の脚本冒頭に 
    は「W.W.」というサイン。おそらくワイラーによる署
    名と思われる。）
（7）Box 22-Folder 303 の撮影記録は全体を通したページ
　ナンバーが無く、撮影された日付とその日付の中での































Bazin, André, Qu’est-ce que le cinéma? , Paris : Édition du  
　 Cerf, T.I, 1958; édition définitive, 1975.
( ＝ 1970 年、小海永二訳、『映画とは何かⅡ――映像言語の 
       問題』美術出版社 )
( ＝ 2015 年、野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳、『映画とは何
       か（上）』岩波文庫 )
Bordwell, David, Janet Staiger and Kristin Thompson, The 
    Classical Hollywood Cinema, New York: Columbia Uni
    versity Press, 1985.
Bordwell, David and Kristin Thompson, Film Art: An Intro
　　 duction, 7th edition, New York: McGraw-Hill, 2004. 
　　 ( ＝ 2007，藤木秀朗監訳、飯岡詩朗・板倉史明・北野
　　 圭介・北村洋・笹川慶子訳、『フィルム・アート――映
　　 画芸術入門』名古屋大学出版会 )
Bordwell, David and Kristin Thompson, Observations on film 
　　 art
http://www.davidbordwell.net/blog/category/directors-
　  wyler/(2015 年 5 月 30 日 )
Bordwell, David,“Sleeves”, 2007. 
http://www.davidbordwell.net/blog/2007/11/30/sleeves/
　  (2015 年 5 月 30 日 )
Keating, Patrick, Hollywood Lighting from the Silent Era to 
  Film Noir, New York: Columbia University Press, 2010.
Mitry, Jean, Esthétique et psychologie du cinéma 2 les forme, 
  Paris : Encyclopédie universitaire,1965.( ＝ The Aesthet-
ics and Psychology of the Cinema, translated by 
Christopher King, Bloomington and Indianapolis, Indi-
ana University Press,1990)
Salt, Barry, Film Style and Technology: History and Analysis, 
　  third edition, London: Starword, 2009.
藤井仁子「世界は額縁を持たない――ジャン・ルノワール
　　とのピクニック！」 『Cross Section』vol.2、2009 年、
　　65-72 頁
ジル・ドゥルーズ『シネマ２　時間イメージ』宇野邦一・
　　石原陽一郎・江澤健一郎・大原理志・岡村民夫訳、法
　　政大学出版局、 2008 年．
ジャン = ルイ・コモリ「技術とイデオロギー」、鈴木圭介訳、
　　『新映画理論集成②』岩本憲児・武田潔・斉藤綾子編、
　　フィルム・アート社、1999 年．
